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A 22-year-old man was admitted to our hospital complaining of a left cervical mass. Computed
tomography (CT) showed multiple enlarged lymph nodes at the left cervical vein and para-aortic areas.
Histological examination of a biopsy indicated an embryonal carcinoma. The levels of human β-chorionic
gonadotropin (β-HCG) and lactic dehydrogenase (LDH) were both elevated. Ultrasonography revealed
testicular calcification, but there were no findings on magnetic resonance imaging (MRI). The patient was
diagnosed as having an extragonadal germ cell tumor. After four courses of chemotherapy with BEP
protocol (bleomycin, etoposide and cisplatin), retroperineal lymph node dissection (RPLND) was performed
and there was no involvement of the viable cells in the resected lymph nodes. Eight years after
chemotherapy, he noticed an enlargement of his left scrotum without pain. β-HCG was again elevated. A
unilateral high orchiectomy was performed, and histology revealed a seminoma. He was staged as
pT1N0M0S0. Six months later he remains disease-free.
(Hinyokika Kiyo 61 : 173-176, 2015)










患 者 : 30歳，男性
主 訴 : 無痛性左陰嚢内容腫大
家族歴 : 特記すべきことなし










マーカーは AFP は陰性であったが β -HCG は 0.19
mIU/ml（基準 : 0.10 mIU/ml 以下），LDH は 1,222
IU/l（基準 : 119∼214 IU/l）と高値であった．精巣
エコーを再検し，右精巣上極に石灰化，左精巣内に細




径 1 cm の多発する円形結節影を認めた．以上から，
性腺外胚細胞腫，stage IIIB と診断された．2006年 3
月から BEP 化学療法を 4 コース（bleomycin : 30


















Fig. 1. A : Microscopic examination revealed em-
bryonal carcinoma of the cervical lymph
node (HE × 400). B : CD30 (immuno-
staining × 200). C : AE1AE3 (immuno-
staining×200).
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Fig. 2. Macroscopic findings of the specimen.
泌61,01,0◆-◆
Fig. 3. Microscopic examination revealed semi-
noma of the left testis (HE×400).
血液検査所見 : 血液一般生化学検査では異常所見を
認めなかった．腫瘍マーカー : LDH 320 IU/l，β -





入院後経過 : 検査所見から左精巣腫瘍 pT1N0M0S0
stage I と診断，2014年 3 月に左高位精巣摘除術を施












性腺外胚細胞腫は全胚細胞腫の 2 ∼ 5％，または
3∼ 7％といわれている1,2)．AFP，HCG が腫瘍マー
カーとなり，治療は BEP，EP などの化学療法が中心
泌尿紀要 61巻 4号 2015年174
Table 1. Summary of reported cases of metachro-
nous testicular tumor developing remis-
sion of extragonadal germ cell tumor
症例数 37
MTT 診断時の年齢 30.2歳（18∼49)
原発巣 後腹膜 : 29例，縦隔 : 4例，不明 : 4例
組織型
Non-seminoma → Seminoma : 24
例，Seminoma→Non-seminoma :
5例，Non-seminoma → Non-semi-
noma : 7例，不明 : 1例
MTT 発症までの期間 5.3年（1.2∼14年)
MTT 診断時の転移 無 : 19例，有 : 6例，不明 : 12例
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